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1 Introduction
This database was created in the context of the project ”A¨mterwettbewerb, Qualita¨t von
Politikern und fiskalische Performance – Eine empirische Analyse deutscher Kommunen”,
running from September 2012 until February 2015. The project members gratefully
acknowledge the financial support from the Fritz Thyssen foundation (project number
10.12.1.094). The database comprises detailed information on the personal characteris-
tics of candidates at mayoral elections in the German state of Baden-Wuerttemberg for
the period 1973–2010. In total, 2,442 mayoral candidates from 1,184 mayoral elections
are included.
Numerous interns and student assistants contributed to the creation of this database. The
project members are thankful to Tim Andre´, Nicola Ba¨hr, Marcus Baulig, Daniel Belling,
Marius Maximilian Benden, Patrick Blank, Lea Bitter, Katrin Feiler-Du¨ll, Kathrin Fried-
rich, Sabine Gralka, Florian Hackmann, Elisabeth Haeske, Jan Patrick Hartkopf, Matthias
Hettich, Fenna Kru¨ger, Ilknur Ko¨ysu¨ren, Larissa Lehn, Carolin Linckh, Julian Lutz,
Thomas Mayer, Anne Niedermaier, Marie-Louise Perske, Lisa Pfeil, Stephanie Pru¨mer,
Dimitrij Raev, Michael Ruchte, Fabian Schefcik, Marc Schmidt, Christian Simon, Bar-
bara Stage, Klaus Stelzen, Tobias Steinhauser, Christian Tu¨scher, and Elisabeth Vogl for
their excellent research assistance.
The structure of the documentation is as follows: In the next chapter, we explain the
construction of the database including the search strategy and the file structure. Chapter
3 comprises the codebook with detailed information on all variables included and their
coding.
The data can be accessed via the following link:
http://ftp.zew.de/pub/data/mayor_fq/Data.zip
Please also cite the following paper when using the data:
Foremny, Dirk, Ronny Freier, Marc-Daniel Moessinger, and Mustafa Yeter (2014): Over-
lapping Political Budget Cycles in the Legislative and the Executive, ZEW Discussion
Paper No. 14-099, Mannheim.
2
2 Construction of the Database
2.1 Search strategy
The data has been collected using local and regional newspapers. In each case, it was
first necessary to match a suitable local newspaper to the respective municipality where
the election took place. Second, the availability of the respective newspaper editions
in one of the two main statewide libraries (Wu¨rttembergische Landesbibliothek Stuttgart
and Badische Landesbibliothek Karlsruhe) was checked. Our search strategy involved
articles up to three months prior to the election and the first two weeks after the election.
While the former was selected due to the statewide deadline for candidacy, the latter was
chosen to ensure that the election results were confirmed and not disputed.1 In the vast
majority of cases, no digital newspaper articles were available, i.e., there was no option
for electronic article searches and off-site research. In contrast, we searched information
by hand and on-site in one of the two main state libraries. Information on the personal
characteristics and election outcomes were documented in an online database. All its
content is summarised in four different files (see below). Every newspaper article used for
the coding of relevant characteristics was scanned and stored separately.2
2.2 Structure
The content of the database is summarised in four files. This subdivision reflects its unique
structure and is due to the fact that we investigate candidates at elections where the
same person can run for election at different points in time and in various municipalities.
The following section shortly explains how the database has been constructed. We then
describe how the separate files can be merged (see Figure 2.1).
File A: Wahl
File A: Wahl provides the basic information on the mayoral election such as election date,
location of the municipality and reason for the election. Elections are uniquely identified
by the variable “wahl id”. Note that an election may consist of several ballots. For that
reason, details on election outcomes are not presented here.
1 The time available to place an appeal against the election results involves the first seven days after
an election(§31(1) KomWG).




File B: Wahlgang provides information about general election statistics like voter turnout
or the number of valid votes by ballot. It accounts for the fact that several ballots might
be necessary to elect a candidate as mayor. The ballot is denoted by “wahlgang nr”.
File C: Person
File C: Person summarises the candidates’ time–invariant characteristics. It covers natu-
rally fixed personal information such as a person’s name, date of birth and sex. A person
is uniquely identified by the variable “person id”. Note that a person might run as a
candidate in several mayoral elections.
File D: Wahlkandidat
File D: Wahlkandidat outlines the mayoral candidates’ personal background. In contrast
to the information in file C, the characteristics stored here might change from one election
to another, e.g., a person’s family status or current occupation. A candidate (“Wahlkan-
didat”) is defined as a person who (1) applied for candidacy. Moreover, she is (2) officially
nominated for candidacy and (3) her name is listed on the ballot sheet. If the candidate
withdraws her candidacy prior to the application deadline, she is only recorded as a person
(“Person”, file C) but not aknowledged as an election candidate.3 If the candidate fails
to withdraw her candidacy prior to the application deadline but only does so afterwards,
she is automatically listed on the ballot sheet. Consequently, she is included in file D:
Wahlkandidat even if she has not received a vote in the election.
The unique identifyer variables are “person id” and “wahl id”. Figure 2.1 illustrates how
the files can be merged: The lines joining the boxes are labelled with the respective iden-
tifying variable. Additionally, grey shaded areas indicate that the files can be combined
via “wahl id”, white coloured boxes are merged via “person id”.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
GmbH (ZEW) ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut mit 
Sitz in Mannheim, das 1990 auf Initiative der Landes-
regierung Baden-Württemberg, der Landeskreditbank 
Ba den-Württemberg und der Universität Mannheim ge-
gründet wurde und im April 1991 seine Arbeit aufnahm. 
Der Arbeit des ZEW liegen verschiedene Aufgabenstel-
lungen zugrunde: 
n  interdisziplinäre Forschung in praxisrelevanten  
Bereichen, 
n Informationsvermittlung, 
n Wissenstransfer und Weiterbildung.
Im Rahmen der Projektforschung werden weltwirtschaft-
liche Entwicklungen und insbesondere die mit der eu-
ropäischen Integration einhergehenden Veränderungs-
prozesse erfaßt und in ihren Wirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft analysiert. Priorität besitzen Forschungsvor-
haben, die für Wirtschaft und Wirtschaftspolitik prak-
tische Relevanz aufweisen. Die Forschungsergebnisse 
werden sowohl im Wissenschaftsbereich vermitteltals 
auch über Publikationsreihen, moderne Medien und 
Weiterbildungsveranstaltungen an Unternehmen, Ver-
bände und die Wirtschaftspolitik weitergegeben.
Recherchen, Expertisen und Untersuchungen können 
am ZEW in Auftrag gegeben werden. Der Wissenstrans-
fer an die Praxis wird in Form spezieller Seminare für 
Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft gefördert. 
Zudem können sich Führungskräfte auch durch zeitwei-
se Mitarbeit an Forschungsprojekten und Fallstudien 
mit den neuen Entwicklungen in der empirischen Wis-
senschaftsforschung und spezifischen Feldern der Wirt-
schaftswissenschaften vertraut machen.
Die Aufgabenstellung des ZEW in der Forschung und der 
praktischen Umsetzung der Ergebnisse setzt Interdiszip-
linariät voraus. Die Internationalisierung der Wirtschaft, 
vor allem aber der euro päische Integrationsprozeß wer-
fen zahlreiche Probleme auf, in denen betriebs- und 
volkswirtschaftliche Aspekte zusammentreffen. Im ZEW 
arbeiten daher Volkswirte und Betriebswirte von vornhe-
rein zusammen. Je nach Fragestellung werden auch Ju-
risten, Sozial- und Politikwissenschaftler hinzugezogen.
Forschungsprojekte des ZEW sollen Probleme be-
handeln, die für Wirtschaft und Wirtschaftspolitik prakti-
sche Relevanz aufweisen. Deshalb erhalten Forschungs-
projekte, die von der Praxis als beson ders wichtig 
eingestuft werden und für die gleich zeitig Forschungs-
defizite aufgezeigt werden kön nen, eine hohe Priorität. 
Die Begutachtung von Projektanträgen erfolgt durch 
den wissenschaftlichen Beirat des ZEW. Forschungspro-
jekte des ZEW behandeln vorrangig Problemstellungen 
aus den folgenden Forschungsbereichen:
n  Arbeitsmärkte, Personalmanagement und  
Soziale Sicherung,
n Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik,
n Informations- und Kommunikations technologien,
n  Internationale Finanzmärkte und  
Finanzmanagement,
n  Umwelt- und Ressourcenökonomik,  
Umweltmanagement





n Wettbewerb und Regulierung.
Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW)
L 7, 1  ·  D-68161 Mannheim
Postfach 10 34 43 · D-68034 Mannheim
Telefon: 0621/1235-01, Fax -224
Internet:  www.zew.de, www.zew.eu
In der Reihe ZEW-Dokumentation sind bisher erschienen:
Nr. Autor(en) Titel
93-01 Johannes Velling Migrationspolitiken in ausgewählten Industriestaaten. Ein synoptischer  
 Malte Woydt Vergleich Deutschland - Frankreich - Italien - Spanien - Kanada.
94-01 Johannes Felder, Dietmar Harhoff, Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft. Ergebnisse der Innovationserhebung 1993 
 Georg Licht, Eric Nerlinger,  
 Harald Stahl
94-02 Dietmar Harhoff Zur steuerlichen Behandlung von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen.  
  Eine internationale Bestandsaufnahme.
94-03 Anne Grubb Abfallwirtschaft und Stoffstrommanagement. Ökonomische Instrumente der 
 Suhita Osório-Peters (Hrsg.) Bundesrepublik Deutschland und der EU.
94-04 Jens Hemmelskamp (Hrsg.) Verpackungsmaterial und Schmierstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen.
94-05 Anke Saebetzki Die ZEW-Umfrage bei Dienstleistungsunternehmen: Panelaufbau und erste Ergebnisse.
94-06 Johannes Felder, Dietmar Harhoff, Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft. Methodenbericht zur Innovationserhebung 1993. 
 Georg Licht, Eric Nerlinger,  
 Harald Stahl
95-01 Hermann Buslei Vergleich langfristiger Bevölkerungsvorausberechnungen für Deutschland.
95-02 Klaus Rennings Neue Wege in der Energiepolitik unter Berücksichtigung der Situation in Baden-Württemberg.
95-03 Johannes Felder, Dietmar Harhoff, Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft.  
 Georg Licht, Eric Nerlinger, Ein Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland. 
 Harald Stahl
95-04 Ulrich Anders G-Mind – German Market Indicator: Konstruktion eines Stimmungsbarometers  
  für den deutschen Finanzmarkt.
95-05 Friedrich Heinemann Das Innovationsverhalten der baden-württembergischen Unternehmen – 
 Martin Kukuk Eine Auswertung der ZEW/infas-Innovationserhebung 1993 
 Peter Westerheide 
95-06 Klaus Rennings Externe Kosten der Energieversorgung und ihre Bedeutung im Konzept einer  
 Henrike Koschel dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung.
95-07 Heinz König Die Innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen 
 Alfred Spielkamp – Situation und Perspektiven in Ost und West
96-01 Fabian Steil Unternehmensgründungen in Ostdeutschland.
96-02 Norbert Ammon Financial Reporting of Derivatives in Banks: Disclosure Conventions in Germany,  
  Great Britain and the USA.
96-03 Suhita Osório-Peters Nord-Süd Agrarhandel unter veränderten Rahmenbedingungen. 
 Karl Ludwig Brockmann
96-04 Heidi Bergmann Normsetzung im Umweltbereich. Dargestellt am Beispiel des Stromeinspeisungsgesetzes.
96-05 Georg Licht, Wolfgang Schnell, Ergebnisse der Innovationserhebung 1995. 
 Harald Stahl
96-06 Helmut Seitz Der Arbeitsmarkt in Brandenburg: Aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen.
96-07 Jürgen Egeln, Manfred Erbsland, Der Wirtschaftsstandort Vorderpfalz im Rhein-Neckar-Dreieck: 
 Annette Hügel, Peter Schmidt Standortfaktoren, Neugründungen, Beschäftigungsentwicklung.
96-08 Michael Schröder, Möglichkeiten und Maßnahmen zur Wahrung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit  der  
 Friedrich Heinemann, Baden-Württembergischen Wertpapierbörse zu Stuttgart. 
 Kathrin Kölbl, Sebastian Rasch,  
 Max Steiger, Peter Westernheide
96-09 Olaf Korn, Michael Schröder, Risikomessung mit Shortfall-Maßen. Das Programm MAMBA – Metzler Asset Management  
 Andrea Szczesny, Viktor Winschel Benchmark Analyzer.
96-10 Manfred Erbsland Die Entwicklung der Steuern und Sozialabgaben – ein internationaler Vergleich.
97-01 Henrike Koschel Technologischer Wandel in AGE-Modellen: Stand der Forschung, Entwicklungsstand  und -potential 
 Tobias F. N. Schmidt des GEM-E3-Modells.
97-02 Johannes Velling Arbeitslosigkeit, inadäquate Beschäftigung, Berufswechsel und Erwerbsbeteiligung. 
 Friedhelm Pfeiffer 
97-03 Roland Rösch Möglichkeiten und Grenzen von Joint Implementation im Bereich fossiler Kraftwerke  
 Wolfgang Bräuer am Beispiel der VR China.
97-04 Ulrich Anders, Robert Dornau, G-Mind – German Market Indicator. Analyse des Stimmungsindikators und seiner Subkomponenten. 
 Andrea Szczesny 
97-05 Katinka Barysch Bond Markets in Advanced Transition: A Synopsis of the Visegrád Bond Markets. 
 Friedrich Heinemann  
 Max Steiger
97-06 Suhita Osório-Peters, Der internationale Handel mit Agrarprodukten – Umweltökonomische Aspekte des Bananenhandels. 
 Nicole Knopf, Hatice Aslan 
97-07 Georg Licht, Harald Stahl Ergebnisse der Innovationserhebung 1996.
98-01 Horst Entorf, Hannes Spengler Kriminalität, ihr Ursachen und ihre Bekämpfung: Warum auch Ökonomen gefragt sind.  
98-02 Doris Blechinger, The Impact of Innovation on Employment in Europe – An Analysis using CIS Data. 
 Alfred Kleinknecht,  
 Georg Licht, Friedhelm Pfeiffer
98-03 Liliane von Schuttenbach Gründer- und Technologiezentren in Polen 1997. 
 Krzysztof B. Matusiak
98-04 Ulrich Kaiser Der Service Sentiment Indicator – Ein Konjunkturklimaindikator  
 Herbert S. Buscher für den Wirtschaftszweig unternehmensnahe Dienstleistungen.
98-05 Max Steiger Institutionelle Investoren und Coporate Governance – eine empirische Analyse.
98-06 Oliver Kopp, Wolfgang Bräuer Entwicklungschancen und Umweltschutz durch Joint Implementation mit Indien.
98-07 Suhita Osório-Peters Die Reform der EU-Marktordnung für Bananen – Lösungsansätze eines 
  fairen Handels unter Berücksichtigung der Interessen von Kleinproduzenten .
98-08 Christian Geßner Externe Kosten des Straßen- und Schienenverkehrslärms am Beispiel der Strecke Frankfurt – Basel. 
 Sigurd Weinreich 
98-09 Marian Beise, Zur regionalen Konzentration von Innovationspotentialen in Deutschland 
 Birgit Gehrke, u. a.
98-10 Otto H. Jacobs, Dietmar Harhoff, Stellungnahme zur Steuerreform 1999/2000/2002. 
 Christoph Spengel, Tobias H. Eckerle, 
 Claudia Jaeger, Katja Müller,  
 Fred Ramb, Alexander Wünsche
99-01 Friedhelm Pfeiffer Lohnflexibilisierung aus volkswirtschaftlicher Sicht.
99-02 Elke Wolf Arbeitszeiten im Wandel. Welche Rolle spielt die Veränderung der Wirtschaftsstruktur?
99-03 Stefan Vögele Möglichkeiten und Grenzen der Erstellung regionaler Emittentenstrukturen in Deutschland 
 Dagmar Nelissen – Das Beispiel Baden-Württemberg.
99-04 Walter A. Oechsler Flexibilisierung von Entgeltsystemen – Voraussetzung für ein systematisches  
 Gabriel Wiskemann Beschäftigungsmanagement.
99-05 Elke Wolf Ingenieure und Facharbeiter im Maschinen- und Anlagenbau und sonstigen Branchen 
  – Analyse der sozialdemographischen Struktur und der Tätigkeitsfelder.
99-06 Tobias H. Eckerle, Thomas Eckert, Struktur und Entwicklung des Oberrheingrabens als europäischer Wirtschaftsstandort 
 Jürgen Egeln, Margit Himmel,  (Kurzfassung). 
 Annette Hügel, Thomas Kübler,  
 Vera Lessat, Stephan Vaterlaus,  
 Stefan Weil
00-01 Alfred Spielkamp, Herbert Berteit, Forschung, Entwicklung und Innovation in produktionsnahen Dienstleistungsbereichen.  
 Dirk Czarnitzki, Siegfried Ransch, Impulse für die ostdeutsche Industrie und Perspektiven. 
 Reinhard Schüssler
00-02 Matthias Almus, Dirk Engel, The „Mannheim Foundation Panels“ of the Centre for European Economic Research (ZEW). 
 Susanne Prantl
00-03 Bernhard Boockmann Decision-Making on ILO Conventions and Recommendations:  
  Legal Framework and Application.
00-04 Otto H. Jacobs, Christoph Spengel, Stellungnahme zum Steuersenkungsgesetz. 
 Gerd Gutekunst, Rico A. Hermann,  
 Claudia Jaeger, Katja Müller, Michaela Seybold,  
 Thorsten Stetter, Michael Vituschek
00-05 Horst Entorf, Hannes Spengler Development and Validation of Scientific Indicators of the Relationship Between Criminality, 
  Social Cohesion and Economic Performance.
00-06  Matthias Almus, Jürgen Egeln, Unternehmensgründungsgeschehen in Österreich bis 1998. 
 Dirk Engel, Helmut Gassler ENDBERICHT zum Projekt Nr. 1.62.00046 im Auftrag des Bundesministeriums 
  für Wissenschaft und Verkehr (BMWV) der Republik Österreich.
 
00-07 Herbert S. Buscher,  Unterschiede im Transmissionsweg geldpolitischer Impulse. Eine Analyse für wichtige 
 Claudia Stirböck, Tereza Tykvová, Exportländer Baden-Württembergs in der Europäischen Währungsunion. 
 Peter Westerheide
00-08 Helmut Schröder Identifizierung neuer oder zu modernisierender, dienstleistungsbezogener Ausbildungs- 
 Thomas Zwick berufe und deren Qualifikationsanforderungen
  Band 1: Gesundheitswesen; Botanische/Zoologische Gärten/Naturparks; Sport
  Band 2: Werbung; Neue Medien; Fernmeldedienste; Datenverarbeitung und Datenbanken
  Band 3: Technische Untersuchung und Beratung; Architektur- und Ingenieurbüros;  
  Unternehmens- und Public-Relations-Beratung 
  Band 4: Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen; Mit dem  
  Kredit- und Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten; Wirtschaftsprüfung und  
  Steuerberatung; Messewirtschaft 
  Band 5: Vermietung beweglicher Sachen ohne Bedienungspersonal; Gewerbsmäßige  
  Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften; Personen- und Objektschutzdienste;  
  Verkehrsvermittlung; Reiseveranstalter und Fremdenführer
00-09 Wolfgang Franz, Martin Gutzeit, Flexibilisierung der Arbeitsentgelte und Beschäftigungseffekte.
 Jan Lessner, Walter A. Oechsler, Ergebnisse einer Unternehmensbefragung. 
 Friedhelm Pfeiffer, Lars Reichmann,  
 Volker Rieble, Jochen Roll
00-10 Norbert Janz Quellen für Innovationen: Analyse der ZEW-Innovationserhebungen 1999 im  
  Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor.
00-11 Matthias Krey, Sigurd Weinreich Internalisierung externer Klimakosten im Pkw-Verkehr in Deutschland.
00-12 Karl Ludwig Brockmannn Flexible Instrumente in der deutschen Klimapolitik – Chancen und Risiken. 
 Christoph Böhringer 
 Marcus Stronzik
00-13 Marcus Stronzik, Birgit Dette,  „Early Crediting“ als klimapolitisches Instrument. Eine ökonomische und rechtliche Analyse. 
 Anke Herold
00-14 Dirk Czarnitzki,  Interaktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland. Ergebnisse einer  
 Christian Rammer Umfrage bei Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen. 
 Alfred Spielkamp
00-15 Dirk Czarnitzki, Jürgen Egeln Internetangebote zum Wissens- und Technologietransfer in Deutschland. 
 Thomas Eckert, Christina Elschner Bestandsaufnahme, Funktionalität und Alternativen.
01-01  Matthias Almus, Susanne Prantl, Die ZEW-Gründerstudie – Konzeption und Erhebung. 
 Josef Brüderl, Konrad Stahl, 
 Michael Woywode
01-02 Charlotte Lauer Educational Attainment: A French-German Comparison.
01-03 Martin Gutzeit Entgeltflexibilisierung aus juristischer Sicht. Juristische Beiträge des interdisziplinären  
 Hermann Reichold Symposiums „Flexibilisierung des Arbeitsentgelts aus ökonomischer und juristischer Sicht“  
 Volker Rieble am 25. und  26. Januar 2001 in Mannheim.
02-01 Dirk Engel, Helmut Fryges  Aufbereitung und Angebot der ZEW Gründungsindikatoren.
02-02 Marian Beise, Thomas Cleff, Lead Markt Deutschland. Zur Position Deutschlands als führender Absatzmarkt für  
 Oliver Heneric, Innovationen. Thematische Schwerpunktstudie im Rahmen der Berichterstattung zur  
 Christian Rammer Technologischen Leistungsfähigkeit im Auftrag des bmb+f (Endbericht).
02-03 Sandra Gottschalk, Norbert Janz,  Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft: Hintergrundbericht zur  
 Bettina Peters, Christian Rammer,  Innovationserhebung 2001. 
 Tobias Schmidt 
03-01 Otto H. Jacobs, Ulrich Schreiber, Stellungnahme zum Steuervergünstigungsabbaugesetz und zu weiteren  
 Christoph Spengel,  steuerlichen Maßnahmen. 
 Gerd Gutekunst, Lothar Lammersen
03-02 Jürgen Egeln, Sandra Gottschalk, Spinoff-Gründungen aus der öffentlichen Forschung in Deutschland. 
 Christian Rammer, Alfred Spielkamp
03-03 Jürgen Egeln, Thomas Eckert Indikatoren zur Ausbildung im Hochschulbereich. Studie zum Innovationssystem 
 Heinz Griesbach, Christoph Heine Deutschlands. 
 Ulrich Heublein, Christian Kerst, 
 Michael Leszczensky, Elke Middendorf,  
 Karl-Heinz Minks, Brigitta Weitz
03-04 Jürgen Egeln, Sandra Gottschalk, Public Research Spin-offs in Germany. 
 Christian Rammer, Alfred Spielkamp
03-05 Denis Beninger   Emploi et social en France: Description et évaluation.
03-06  Peter Jacobebbinghaus,  Dokumentation des Steuer-Transfer-Mikrosimulationsmodells STSM. 
 Viktor Steiner
03-07 Andreas Ammermüller, Die ZEW-Erhebung bei Zeitarbeitsbetrieben. Dokumentation der Umfrage und  
 Bernhard Boockmann, Ergebnisse von Analysen. 
 Alfred Garloff, Anja Kuckulenz, 
 Alexander Spermann
03-08 David Lahl Auswirkungen der Besteuerung von Kapitaleinkünften und Veräußerungsgewinnen  
 Peter Westerheide auf Vermögensbildung und Finanzmärkte – Status quo und Reformoptionen.
03-09 Margit A. Vanberg Die ZEW/Creditreform Konjunkturumfrage bei Dienstleistern der Informations- 
  gesellschaft. Dokumentation der Umfrage und Einführung des ZEW-Indikators der  
  Dienstleister der Informationsgesellschaft.
04-01 Katrin Schleife Dokumentation der Ruhestandsregelungen in verschiedenen Ländern. 
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